
















































































































































































A:日野自動車、 B:コニカ、 C:富士電機、 D:東芝

































































































































































































































路線名 市内路線 日野台路線 三沢台路線 南平路線
運行開始日 昭和例年8月20日 平成3年1月18日 平成4年3月2日 平成7年4月3日
(1986年) (1991年) (1992年) (1995年)
























































































































































































100 50 50 100 
乗車率(%)
(C) 
仇)の左側は9・10発平山城祉公園駅~高幡不動駅 (11/19，11/23)を、右側は8: 00発高幡不動駅~平山城祉公園駅 01/9， 11/11)を表す。
侶)の左側は1: 30発平山域社公園駅~高橋不動駅 (11/8，11/24)を、右側は13:50発高幡不動駅~平山城社公園駅 01/20，11/17)を表す。





















































































| →・進行方向 | 
50 50 100 100 50 50 100 100 50 50 100 
乗車率何也) 乗車率(%) 乗車率(%)
(A) (8) (C) 






















































































100 100 50 。 50 100 
乗車率(%)
(C) 
仇)の左側は7: 45発聖蹟桜ケ丘駅~高幡不動駅 01/10.11/20)を、右側は7: 15発高幡不動駅~聖蹟桜ケ丘駅 01/21.11/24)を表す。













































































































ωの左側は8:00発高幡不動駅~豊田駅北口 01/16.11/18)を、右側は8:3暁豊田駅北口~高幡不動駅 01/8. 11/11)を表す。











































































































































































































































































































































































































































































































































秋山哲男・申連植・渡辺 剛 1997. コミュニティ
パスの運行特性と利用者による評価.国際交通安全




























































Community Bus (コミュニティパス)， Observational Method (観察法)， Ouestionnaire 
Survey (アンケート調査)， GIS (地理情報システム)， Geographic Environment (地理
的環境)
大伴・若林・坪本:日野市におけるコミュニティパスの利用状態に表れた地域的特徴 75 
Geographical Study of the Community Bus System in Hino City 
from a Viewpoint of Users 
Kazushige Ohtomo *， Y oshiki Wakabayashi * * and Hiroyuki Tsubomoto *歩
* NHK Gakuen High School 
* * Graduate School of Science， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.79， 2002， pp.55-75 
The aim of this study is to examine the relationship between the usage of 
community bus system， which was established mainly to improve the accessibility of 
inconvenient areas， and the characteristics of geographic environment in Hino City 
using field survey and statistical analysis with GIS. An observational survey of 
passengers proved that the number of passengers varied with not only day of the 
week or time of the day but also the bus route， which was closely related to the 
location of public facilities and landform conditions. A questionnaire survey of 
passengers showed that the majority of them were the transportation poor group 
(e.g.， elderly， women) and the community bus had problems of less frequency and 
a lack of proper equipment for handicapped persons though it had improved the 
accessibility in inconvenient areas within the city. In recent years， the rapid increase 
of the elderly has compelled the community bus to give priority to improve services 
for the elderly or the handicapped persons. At the same time， a flexible reform of 
the service provision coping with local demands must be made to maintain the 
profitability and efficiency of the community bus system. 
